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Abstract
In April 1559 the long series of Habsburg-Valois wars was brought to an end in the peace treaty of Cateau-
Cambrésis. For the next few decades, western European international relations were dominated by civil wars 
in France and the Habsburg Netherlands. This article examines how political and religious factors led to the 
outbreak of a series of religious civil wars in France, commonly known as the French Wars of Religion.
The first chapter describes the religious policies of Francis I and Henry II and the growth of Protestantism 
in France under their reign. Despite mounting persecution after the mid-1530s, Protestantism spread to many 
parts of France especially after the mid-1550s. Henry II was particularly alarmed by the spread of Calvinism 
among the nobility. At the end of the war in 1559, Henry was determined to give more attention to the reli-
gious problem in France. Instead, his premature death in July 1559 put the country into political and religious 
turmoil.
The second chapter examines events leading to the outbreak of the first religious war in April 1562. After 
Henry’s death, the religious tension was exacerbated by a power struggle among noble families – such as the 
Guises, the militant defenders of the Catholic faith, and the Bourbons, who were sympathetic to the Protes-
tant cause – to dominate Henry’s young sons, Francis II （1559-60） and Charles IX （1560-74）. Their mother, 
Catherine de Medici, tried hard to maintain a religious peace in France by means of a compromise between 
the two faiths, but in vain. The ‘massacre of Vassy’ in March 1562 provoked a Huguenot army to capture Or-
léans.
The third chapter provides a brief description of the war itself and explains how the absence of a large 
standing army and the crown’s inability to fund military efforts for any protracted period of time prevented it 
from defeating the Huguenots.
To sum up, this article shows that the war defies a simple explanation and was caused by various political 
and religious factors including the untimely death of Henry II, the power struggle among noble factions, the 
desire of many noblemen to display their military virtue, the belief of many Catholics that Protestantism was 
















































































ルダンを奪って 1556 年 2 月に一度休戦に至るが，アンリは，再び年末にはローマ教皇と手を組んでイ
タリア半島でハプスブルク家に挑戦し，北部でもネーデルラント及び北フランスで，イングランドと手
を組んだハプスブルク家と戦った．アンリが戦争に力を注ぐ間も，ジュネーヴからの伝道師達は布教を































フェリペ 2 世が期待したように，1559 年の和平の時点で，アンリ 2 世が，宗教問題の解決を最優先
課題だと考えたことに疑いはない．和平条約は，両家の平和を維持するため，アンリの娘エリザベート
とフェリペ 2 世の結婚を約した．2 人の結婚は，フェリペの側で代理人が出席し，6 月 22 日にパリで行
われたが，その 8 日後，結婚を祝うための馬上槍試合でアンリは重症を負い，7 月 10 日に死去した13）．
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ドの娘マリーは，1538 年にスコットランド王ジェームズ 5 世と結婚し，1542 年に 2 人の間に，娘メアリー
が誕生する．メアリー・スチュアートは，父の急死により生後 6 カ月でスコットランド女王となるが，



























ンで 10 月 31 日に逮捕され，裁判にかけられて 11 月 26 日に大逆罪で有罪を宣告された16）．
しかし，ちょうど同じころ，国王フランソワ 2 世の健康が急に悪化する．12 月に開催されるはずの
三部会の代表はパリに集結しつつあったが，国王が死去した場合，三部会が，まだ 10 歳のシャルルの
摂政としてナヴァール王アントワン・ド・ブルボンを選出し，ギーズ家に代わってブルボン家が王を支




フランソワ 2 世は 12 月 5 日に死去し，シャルル 9 世が即位した．カトリーヌは 21 日に摂政に任命さ









ランス元帥の地位にあったジャック・ダルボン・ド・サン＝アンドレも含め，1561 年 4 月にカトリッ
ク防衛のための同盟を形成した．さらに，1561 年末には，ナヴァールが，カトリック側に寝返る18）．
このような状況においても，カトリーヌは，大法官ロピタルやロレーヌ枢機卿の協力を得て，教会改


































































イングランドとフランスは，すでに 1559 年から 1560 年にかけて，スコットランドをめぐって激しく









フランスのスコットランド介入が失敗に終わったこと，さらに，1560 年 12 月にフランソワ 2 世が死去

























枢機卿をトレント公会議に派遣し，教会改革による宗教的対立の解消を目指した．2 月 18 日，オルレ
アンを包囲していたギーズ公が，ユグノー貴族に暗殺されたことによって，和平への大きな障害が消え
る．最終的には，3 月に，共に捕虜となったコンデとモンモランシが，解放されて交渉を行い，和平に









1563 年 3 月のアンボワーズ王令を手にしたカルヴァン教徒は，彼らにはるかに大きな礼拝の自由を
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